












































































































































　　　　　　　 　　 　　　 　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　and　5　mole／o）　glasses　before　and　after　soaking　up　to　30
　　　　　 　　 　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　 3　were　assigned　to　as　described　on　the　basis　of　the　data　previously
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 　　　　 　　3（a），（b）　and　（c）　that　only　INb，O，．49．5CaO．49．5SiO，　glass　forms　an　apatite
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 and　32。）on　their　su血ces　in血e　SBF　in　30days，　while　other　glasses　do　not　form　it．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Time　I　day
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D
Fig．4Changes　in　element　concentrtitions　due　to　immersion　of　Nb205－and　Ta205－doped　calcium　silicate　91asses．
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decreased．　This　indicates　that　the　apatite　nuclei　were　formed　on　the　surfaces　of　the　I　Ta，　O，．49．5CaO．49．5SiO，
glass　unti1　3　days　and　grow　by　consuming　the　caleium　’and　phosphorous　ions　from　the　SBF．　Figure　2（e）　and　（O
show　that　the　calcium　and　phosphorus　concentration　decrease　with　soaking　periods　and　the　silicon　cpncentration　is
not　be’　detected．　The　rate　of　dissolUtion　of　Ca（II）　and　Si（IV）　ions　decreases　with　increasing　Nb20，　and　Ta20s
content．　The　change　in　element　concentration　due　to　immersion　of　Nb，O，一doped　glasses　were　similar　to　that　of
Ta，　O，一doped　glasses．　The　present　results　indicates　that　the　incorporation　of　Nb，O，　and　Ta，　O，　in　CaO．SiO，　based
glass　suppressed　the　formation　of　silicq　hydrogel　layer　which　plays　an　important　role　in　apatite　nucleation．
4．　SUMMARY
　　　　　We　examined　the　apatite　formation　on　the　surface　of　Nb，O，一　and　Ta，Os－doped　calcium　silicate　glasses　in
order　to　investigate　fundamentally　the　effect　of　addition　of　Nb（V）　and　Ta（V）　on　the　bioactivity　of　CaO’SiO，　based
glasses．　Nb，O，一　and　Ta，　O，一doped　calcium　silicate　glasses　were　soaked　for　various　periods　in　a　simulated　body
fluid（Kokubo　solution）　up　to　30　days．　A　sma11　amount　of　additive　oxides，　Nb，　O，　and　Ta，　O，　suppressed　the　rate　of
silica　hydrogel　layer　forrnation　qnd　the　apatite　formation　on　the　surface　of　the　glasses．　The　rate　of　the　apatite
nUcleation　on　the　suffaoe　of　Nb，　O，　一doped　calCium　siiicate　glass　was　slower　than　that　on　the　surface　of　Ta，O，一doped
calcium　silicate　glass．　The　decrease　in　the　apatite　forming　ability　of　calcium　silicate　glasses　by　these　additive
oxides　is　attributed　to　the　suppression　of　formation　of　silica　hydrogel　layer　which　plays　an　important　role　in　apatite
nucleation．
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